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Abstract:　 This study analyzes strategy of major LCCs (low-cost carriers) of the United States, EU, and Japan and
their cost advantages. From the comparative analysis, the following four observations are drawn.  First, most of
major LCCs achieve large cost reduction compared with FSAs (full-service airlines) by pursuing the so-called no-
frill strategy. Second, LCCs develop and implement their unique and specific strategies in terms of pricing, service
quality, brand, and motivated employees. Third, assets and resources which have been developed through education
and training, such as pilots and maintenance staffs, are widely available and do not serve as entry barriers for LCCs.
Fourth, the progress of liberalization in air transport services led to the creation of business opportunities for LCCs.

















































航空輸送事業に参入した LCC（新規 LCC）、FSA の大手航
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行動をとることが多い。また、Dresner, Lin and Windle（1996）
によれば、サウスウエスト航空の参入路線における運賃の







































































































国内線旅客数合計では第 14 位である（航空統計要覧 2009
年版、2009）。











































































































































































































































































2)  LCC は、航空券のチケットレス化を大手航空会社に先駆けて
実施した。
3) AMADEUS.netを通じ、2010年 10月 18日月曜日発 2010年 10











5) 2010年 10月 27日水曜日の札幌－東京線における片道ベースの
普通運賃と最も安い割引運賃は、全日空では 33600円と 12100
円、エアドウでは 26000円と 10000円、スカイマークでは 15800
円と 5800円となっている。






データソースは、 ICAO の Financial Data（データベース）であ
る。スカイマークについては、有価証券報告書である。有価証
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要旨：　米国、EU、日本の主要 LCC における経営戦略と費用優位性について考察した。LCC は FSA に
対して十分な費用優位性を維持するとともに、ノーフリル戦略や低運賃をはじめ、ブランドの構築、外国
間路線の展開など、さまざまな経営戦略において独自性を発揮している。また、生産要素市場の流動性の
高さ、中小空港の存在と戦略的使用ならびに規制緩和が、LCC における費用削減と事業拡大につながっ
ている、ということが明らかになった。
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